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This paper discribes a neⅥ/approach to solve the two dimensiOnal packing prOblem
which is knowh as NP‐complete(Non‐deterministic P01ynomial)problem Of two
dimensional geometOry We prOpose an approach applying Genetic Algorithms in
order to guide a search procett effectively and Obtain a near‐optimal aHoc tion.
Genetic Algorithms are search algorithms based on the mechanics of survival and
randoHlized information exchange,Packing method is controlled by evaluation func‐
tions which describe the selecting a bOx and space allocation.Genetic operators are
apphed to bit strings and combined the、veighted coefficients of evcaluation items.
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S,=  el  e2 e3  e4
個体1  0101101010100100
個体2  1010001001001100


































くデータ1>        くデータ2>
〈遺伝7'ゴリス´ムのA・ラメサ〉
個体数 i20
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1の0世代日の取合せ結果
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図6 CASE2の50世代目の取合せ結果
5      1o      15      20      25 5      1o      15      20      25      30      3S


















































鳥 取 大 学 工 学 部 研 究 報 告 第 25巻
伝子により縦検を決定するCASE3は一見自由度を狭
められていると考えられるが、むしろ遺伝アルゴリズム
の探索能力によって自由度を広げていると考えられる。
その増加した自由度を板選択関数がうまく―吸収し、今回
の結果―から得られていると考えられる。
7.あとがき
本研究では9o度回転を詐した2次元板取り問題に対し
遺伝アカ]・リス・ムを用いた有効な手法を提案できた。今後、
他の組合せ問題に対しても遺伝ア″コ・リス・ムを用いて77・d―チ
していきたい。
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